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On semantic nature of lexicon in Philippine English: 
 The Cognitive Semantic approach
YAMAGUCHI Kazuyuki
Abstract: This paper aims to reveal semantic nature of Asian Englishes, and as a case study, will 
choose Philippine English. Through our observation of this English, we will reveal some nature of 
semantics found in the lexicon of Philippine English, hoping that our findings will also reveal some 
semantic nature of Asian Englishes in general. The reason for our special attention to Philippine 
English among other Asian Englishes is relatively practical: we have more and more opportunities to 
talk with Philippine people in Japan (as well as in Philippines), and the language for our communica-
tion would be English, their second language in Philippines. This paper will attempt to reveal some 
nature of lexical polysemy found in Philippine English, hoping to make contribution for removing 
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国際英語（English as an International），国際補助英語














as a Native Language），外部圏の第 2外国語または
公用語としての英語を ESL（English as a Second Lan-
guage），そして拡張圏の外国語としての英語を EFL




































































































方に使用する（e.g. ‘sink’, ‘zinc’）。/th/の音が /t/も
しくは /d/で発音される。また /f/が苦手で，/p/とな





















（a） 主語と動詞の呼応関係の欠如（The teacher, along 
with her students, were in the library yesterday.）















































































（4） （a） accident prone　危険な
 （b）  air-con　エアコン（=air conditioning, air 
conditioner）
 （c）  captain-ball（=the captain of a basketball or 
volleyball team）　バスケットボール（バレー
ボール）チームのキャプテン
 （d） comfort room　トイレ




 （g）  buy one take one　「1つ買うともう 1つ無料」
 （h）  come again　（電話で）「もう一度お願いしま
す。」（英米英語は Please repeat what you 
（c） 助動詞の使用（The students could not understand 
why they will have to come to school on 
Sunday.）
（d） 群動詞の前置詞，副詞の誤使用：based from
（=based on）～に基づく，cope up with（=cope 
with）対処する，fill up（=fill in）記入する，など。
（e） 自動詞・他動詞の混同：discuss aboutなど。
（f） 動詞の意味の単純化：bringと takeおよび goと
comeの意味に含まれる方向性がなくなり，同じ
意味で使用される。
（g） 副詞（句）の位置（I have already finished the job.
標準英語では，I have finished the job already.の
ように語末に置く。）
（h） 代名詞の混同




 You don’t want to go?（行きたくないの？）Yes. 
I don’t want to go.（うん，行きたくない）
（j） 品詞の理解不足
 Why did the landlord higher the rent?（Why did 







































（7） （a）  advanced　（英米語では fast　時計などが進
んでいる）
 （b）  American　白人の（国籍に関係なく）I saw 
many Americans at Mall of Asia.
 （c）  Americana　スーツ，ネクタイ着用の正装の
こと
 （d） Bisaya（Visaya）ビサヤ語（地域）　田舎者
 （e）  blow-out　おごり（自分の誕生日会やゲスト
との会食時に）
 （f） blue seal　輸入品（特にたばこ）
 （g）  bold　（映画・雑誌などで肌の露出度が高い）
成人向け（adult）bomba（ポルノ）
 （h）  Bombay　インド系フィリピン人（インド系
の総称）
 （i） brownout（=blackout）
 （j）  chancing　（公共の場などで）偶然を装って女
性の体に触れること
 （k）  city folk　都市型の人（外国人のように）体
格が良く，英語を話し，高学歴で経済的に豊
かな生活を送る人
 （l）  colgate（歯磨き）商標名？（シネ）コルゲー
ト（米国商標）
 （m）  cowboy　陽気で楽しい人














（5） （a） ADMU  Ateneo de Manila University　 
アテネオ・デ・マニラ大学
 （b） AFP  Armed Forces of the Philippines　
フィリピン国軍
 （c） ARMM  Autonomous Region in Muslim 
Mindanao　ムスリム・ミンダナオ
自治区
 （d） BI Bureau of Immigration　移民局
 （e） BIR  Bureau of Internal Revenue　内国
歳入庁
 （f） Cha-Cha Charter Change　憲法改正
 （g） DFA  Department of Foreign Affairs　
外務省
 （h） DH  domestic helper　メイド，家政婦
として海外で働く人
 （i） DLSU  De La Salle University　デラサー
ル大学
 （j） DOJ Department of Justice　法務省
 （k） DOST  Department of Science and 
Technology　科学技術省




 （b）  aggrupation（Sp. agrupatcion）集団，グループ
 （c） albularyo　（フィリピンの伝統的な）療法士
 （d） arroz caldo　チキン入りお粥
 （e） alto　びっくりパーティ
 （f） ate　姉さん（年上の女性に対する呼称）
 （g）  bahala na（originally from Sanskrit）　なるよ
うになる，なんとかなる




 （k） bangus　サバヒー（milk fish）





















































（9） （a） メタファー（metaphor 隠喩）
 （b） メトニミー（metonymy 換喩）














































 My watch is advanced.
● kill　壊れる
 Kill the television. / Kill the light.（Aramburo 1970: 6）
● open/close（=turn on/turn offの意味）
 Please open the engine.「車のエンジンをかけてください」
メトニミー
● blow-out　おごり（自分の誕生日会やゲストとの会食時に）
 We went with my friends for my birthday blow-out last night.
● Bombay　インド系フィリピン人（インド系の総称）
 A Bombay came here for daily collection of five-six.（five-sixはフィリピンでは「高利貸し」の意）
● Filipiniana　（フォーマルな）伝統衣装
 She is wearing a Filipiniana dress today.
● go ahead（=leave）　去る
 I have to go ahead because someone’s waiting for me at home.
● high-blood（=upset, irritated）機嫌が悪い
 Why are you so high blood?
● inconvenience　協力
 Thank you for your inconvenience.（ご協力ありがとうございます）
● motel　安宿




 No chancing sir! I can see it.
● colgate（歯磨き）商標名？（シネ）コルゲート（米国商標）
 This colgate tastes like strawberry.
● crony　政治家のいかがわしい取り巻き連中
 Marcos cronies expressed their support to Joseph Estrada.
● language　タガログ語（フィリピンのタガログ語以外の言語は dialectと呼ばれる）
 We have the language called Tagalog and so many dialects in the Philippines.
● go down（=get off a vehicle）
 I’ll go down here.
● kodak　カメラ，写真（アメリカのコダック社より）
 Let’s take kodak here.
● live-in　住み込みの，同棲
 They are from province and work here as live-in.
● xerox　コピー（会社名より）




























































































● dirty ice cream　アイスキャンディー（行商人により
路上販売されている）
● dirty kitchen　日常用台所（outdoor kitchen）
● duster　女性用のカジュアルな部屋着














sari-sari store tg. 雑貨屋
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しており，…」（『エコノミスト』 1996.12.21版 : 
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baron tag. baro tg. （衣服）男性用のフォーマルな服
barong Tagalog tg. 伝統的な男性の服
barrio tg. 小さな村












common tao tg. taoは人　一般大衆
daw tag. らしい
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